





The Current Features of Japanese Negative Attitudes toward Arms Exports
― An Analysis Based on the Experimental Opinion Survey―
MATSUMURA, Hiroyuki
This paper analyzes the current features of negative attitudes of Japanese people toward 
arms exports based on results of the experimental opinion survey conducted by the author.
When the Government of Japan set out the Three Principles on Transfer of Defense 
Equipment and Technology, some people argued that it would allow defense firms to 
revitalize their arms exports. However, few defense firms have expanded their export 
aggressively so far. 
Their negative responses can be explained by the people’s unfavorable attitudes toward 
arms exports that are specific to Japanese society. As long as such attitudes exist among 
consumers, defense firms, which produce goods or service for civilian use as well (usually 
those firm’s dependency rates for defense are below 10%), will not be willing to spur their 
arms exports in order not to lose their sales. In terms of a corporate reputation, such a 
corporate strategy is reasonable and rational. 
The results of this survey suggest that: (1) the Three Principles on Transfer of Defense 
Equipment and Technology has a low profile, (2) half of the respondents have negative 
images to defense firms, (3) “lethality of exports” , “degrees of profit motivation” and 
“familiarity with importers” are key factors which affect people’s latitude to arms export.
＊　岡山理科大学総合情報学部准教授
64 松村　博行：日本における武器輸出に対する否定的態度の特徴
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実施期間：2015 年 11 月～ 2016 年 1 月
対 象 者：20 代以上の一般、および 10-20 代の大学生 15）
調査方法：質問紙方式と googleフォームを利用したオンライン回答を併用
回 答 数：一般 139 名（男性 77 名、女性 62 名）／大学生　313 名（男性 218 名、女性 95 名）
年 齢 層：一般　60 代以上 28 名、50 代 16 名、40 代 30 名、30 代 41 名、20 代 24 名




③武器輸出に係る 15 のケースについてのそれぞれの印象評価の 3点である。対象としたのは



































































































































































 4％  1％
良いイメージを抱かないので、二度とその
企業の製品を購入しない




































最後に、武器輸出として想定しうる 15 のケースについての印象を 5段階のリッカート尺度
を用いて検証する。本設問の意図は先に説明した通り、武器の種類、目的、対象国が異なれば、
人々の印象や許容度がどのように変わるのかを明らかにすることにある。この目的に基づき、








































































































































































































































（一般 3.6・大学生 4.1）、「海賊対策の巡視船」（一般 3.5・大学生 3.9）、「テロリスト監視装置」（一
































































２） 『朝日新聞』2015 年 7 月 26 日





５） 『朝日新聞』2016 年 5 月 1 日















狭いということになる。この辺りの整理については、森本 [2011]第 1章が詳しい。 
10） 櫻井 [2014]pp.85-86. 
11） 今日の防衛産業の特徴については、松村 [2016b]を参照。
12） たとえば、白石隆氏の政府参考人としての発言、（第189回国会衆議院安全保障委員会議事録8号、9頁）、
桜林 [2015] p.59、望月 [2016]pp.48-52.などが挙げられる。
13） 廣瀬泰輔 [2014]「防衛産業を巡る問題の本質（塾生レポート）」松下政経塾、2013 年 8 月（http://
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